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Abstract
This  paper  will  examine  the  historical  signiﬁcance  of  the  theory  of  new  curriculum  designed  by  J. 
J.  Findley（1860-1940）  as  a  contribution  to  a  consideration  of  the  historical  development  of  teachers’ 
profession.  In  October  1897，the  new  curriculum  was  designed  by Findley  for  use  in  the  King  Alfred 
School（hereafter  KAS）founded  in  1898  as  one  of  the‘Pioneer  Schools’，in  the  context  of  New  Ed-
ucation  Movement  in  England.  The  paper intends  to  examine  a）what  issues  concerning  the  curriculum 
were  identiﬁed  under  the  New Education  Code  1893，b）what  were  Findley’s  educational  thoughts  con-
cerning  curriculum  and  what  background  inﬂuences led  him  to  these  conclusions，c）what  historical 
signiﬁcance did  Findley’s  curriculum  have?
Findley  set  out  the  principles  for  his  KAS  new  curriculum  in  his  book，Principles  of  Class  Teach-
ing（1902），which  led  to  the  introduction  of  the‘free’time-table  in  progressive  schools  and  state 
schools  in  England  in  1920s.  The  paper  shows  that  Findley’s  thought  was  strongly  inﬂuenced  by  his 
having  read  of  Johann  Friedrich  Herbart（1776-1841），Friedrich  Froebel（1782-1852），and  John 
Dewey（1859-1952）.  The  paper  argues  that  the  focus  in  KAS  on  group  learning  and  the  division  of 
the  curriculum  into  six  learning ﬁelds，with  scope  for  a  nine  year  curricular  sequence,  established  a 
basis for  progressive  education  despite  the limits  of religious  freedom  and  the  lack  of  social  theory 
perspectives，as，for  instance，advocated  by  the  critical  theory  of  Michael  F. D.  Young,  present  a  so-































の教師集団が，ハドー報告書（Hadow  Report;  Differentiation  of  the  Curriculum  for  Boys  and  Girls  in 
Secondary  Schools，1923，The  Education  of  Adolescent，1926.，The  Primary  School，1931.，and  The 
Infant  School，1933），プラウデン報告書（The  Plowden  Report;  Children  and  their  Primary  Schools，1967）










の代表的な新学校 KAS（King  Alfred  School，1898-）とその学校で新しいカリキュラムを構想した，J.  J. 





























（New  Code，1893）6）では，行儀良く座らせることや机サイズの規程（18  to  20  feet  for  long  desks，class-
rooms：at  10  square  per  child）7），そして時間規程や時間配分の例までもが出現する．そこでは，たとえば，
1 日に 5 時間か 5 時間半，月曜日から金曜日までの 5 日間，学校にいる場合の時間配分が示されている
Table 1.‘Time  allocation’in  New  Code  1893，Education  Department
Subjects  学習内容（一日 5 時間半の学習の場合） per  day per  week（5days）
3R’s  読み・書き・計算 3 hrs. 15hrs.
Scripture  or  Religion  聖書あるいは宗教 45mins. 3 hrs.  45mins.
Geography  地理 2 hrs.
English  History  イギリス史 2 hrs.
English  Grammar  英語文法 2 hrs.
その他 2 hrs.  45mins.
（その他の学習内容の例示）
Drill  体練 30mins.
Singing/music  歌／音楽 30mins.
Object  lesson  実物教授 30mins.
































① 1870 年から 1902 年までの第Ⅰ期は，先に取り上げた俗称フォースター教育法（Elementary  Education 
Act  in  1870，Foster）成立，10 歳までを義務教育にすることを提言したマンデラ教育法（Education  Act 
in  1880，Mundella）成立，1895 年の「出来高払い制」の廃止，1899 年教育院法（Board  of  Education 
Act）成立，1902 年のバルフォア教育法（Education  Act  in  1902，Balfour）成立といったように，法整備
される時期である．
② 1903 年から 1918 年までの第Ⅱ期は，国家による基礎学校へのカリキュラム統制を弱めた『教師の学
習 指 導 手 引 書（Handbook  of  Suggestions  for  Teachers）』（1905）刊 行， モ ン テ ッ ソ ー リ 協 会（The 
Montessori  Society  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain，1912）の 創 設， 教 育 の 新 理 想 会 議
（Conference  of  New  Ideals  in  Education，1914-39）の設立，中等学校試験委員会（Secondary  School 
Examinations  Council）設立（1917）及び学校修了証明書（School  Certiﬁcate）の導入（1917），1918 年フィッ
シャー教育法（Education  Act，Fisher）10）成立といったように，多様な動きの出てくる時期である．
③ 1919 年から 1920 年代末までの第Ⅲ期は，第一次世界大戦終了後に相等し，1914 年から開催されて
いた「教育の新理想」年次研究会議が活発になり，『新教育（New  Educational  Era）』（1920-）の刊行，新
教育連盟（New  Education  Fellowship，1921-）の創設といったように，新教育運動が官民双方によって
活発に展開される時期である．
また，これらに対応するかたちで新教育運動家においても第一世代（リットン卿，M. サドラー，E. ホー
ムズ，S. レディ，マッケンジー夫妻，P. ナン，J.  J.  フィンドレイ，J. H. バドレィ，M. マクミラン，C. W. キ
ミンズら），第二世代（N. マックマン，A. S. ニイル，B. エンソア，S. アイザックス，E. F. オニール，N. マッ
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クマンら），第三世代（H. C. デントら）と弁別できる状況が出現する．





展開され，大学拡張運動（Extended  University  Movement），田園都市運動（Garden  City  Movement），新理
想運動（New  Ideals  Movement）といった運動と関わりながら，新しい社会（新社会）の構成要素の一つであ
る学校の創設を推進する新学校運動（New  School  Movement）を展開していく．KAS は，新しい社会建設
を新学校創設によって目論んだアボッツホーム校（Abbotsholme  School，1889）やビデールズ校（Bedales 
School，1893-）と同様に，新教育運動のなかでもパイオニア校と称される新学校である．アボッツホーム
校はセシル・レディ（Cecil  Reddie，1858-1932）ら「新生活連盟（Fellowship  of  the  New  Life）のメンバーに
よってダービシャーの広大な土地（133 エーカー）に創設された．その斬新な考えは，ドイツにおけるハウ
ビンダ校など多くの田園教育舎（Landerziehungsheim）を創設したヘルマン・リーツ（Herman  Lietz，
1868-1919）やパリ郊外に新学校・ローシュの学校（L’école  de  Roches）を創設したフランスの社会学者・
ドモラン（J.  E.  Demolins，1852-1907）に影響を与えており，その意味で，いわば新教育運動の端緒となっ




ただ，KAS はこれら二校とは相違する点があった．それは KAS がロンドンの進歩的な親・教師集団（a 
group  of  Hampstead  parents）によって非宗派を掲げて設立されたという点である．しかも，この学校が創
設された地は，ビクトリア時代の産業主義や悪しき物質主義から逃れることを意図する田園都市運動の潮
流，すなわち郊外都市運動（Garden  Suburb  Movement，Suburb  City  Movement）の地，ハムステッド（Hamp-
stead  Heath，locally  known  as“The  Heath”）であり，それゆえ，KAS は進歩主義の理念をさらに伸展させ


























チェスター大学の教育学の教授に就任する（1903-25）．その間，『ラグビー校のアーノルド（Arnold  of 
Rugby）』（1897），デューイや児童研究の理論を紹介した『学級教授の原理（Principles  of  Class  Teaching）』
（1902），デューイの著作から抽出してまとめた『学校と子ども（The  school  and  the  child：being  selections 
from  the  educational  essays  of  John  Dewey）』（1906），『学校（The  School）』（1912，revised  edition，























級教授』（1902）においてデューイのシカゴ大学附属実験学校（University  of  Chicago  Laboratory  Schools，












J.  J.  フィンドレイのカリキュラム論
Table 2.  Findley’s  Curriculum
Junior  School
（ジュニア・スクール）









Early  boyhood  or  girlhood：
ages 10-12
少年・少女期前期：10-12 歳

























Group  B：Nature， kno-
wledge（including  geog-


















Group  C：Arts  of  exp-

















Group  D：Arts  of  rep-























































































レイのカリキュラム構想は，やがて 1920 年代にイギリスにおいて受容されるパーカースト（Helen 
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